Uzbekistan Update: Government Still Forcing Young Children to Harvest Cotton despite Pledges to Ban the Practice by International Labor Rights Forum
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Daria province, where the diplomat photographed children working in the cotton fields.  . 
According to the Association ‘Human Rights in Central Asia’ (based in France) one of its local 
correspondents who gathered evidences of the use of child labor during the current harvest 
was forced to flee the country due to the harassment and intimidation from local police. 
 
In sum, the Government of Uzbekistan has claimed credit for ratification of the ILO conventions 
prohibiting child labor but has taken no serious measures to engage or work with the ILO to 
develop an action plan or even to undertake a credible assessment of the problem. 
 
Uzbekistan, with its massive unemployment, was and is entirely able to eliminate forced child 
labor.  The country already has several laws on the books that would, if respected, ban 
children’s forced labor on the cotton harvest.  The practice clearly violates Uzbekistan’s own 
longstanding statutes on the rights of children, and the labor code including its provisions on 
the minimum age and conditions of children’s work.  Yet despite these laws, over the past 
decade, analysts conclude that the government has only intensified its reliance on forced child 
labor to bring in the cotton harvest, due to a number of economic and political factors.   Among 
these are the persistence of elements of a command economy in the sector, and constraints on 
a free labor market. 
 
Adoption of the ILO conventions per se, therefore, is unlikely to free children from the burden 
of the country’s cotton harvest unless additional steps are taken.  The first of these must be a 
genuine effort to reform the cotton sector in order to attract alternative labor sources to take 
the place of schoolchildren in the cotton fields.   
 
Major international brands continue to reject forced child labor cotton 
Uzbekistan’s latest decrees come in an effort to repair its international image and salvage the 
marketability of its major export product.  Concerned retailers worldwide continue to reflect 
consumer revulsion at child labor, rejecting products containing Uzbek cotton as a component.  
Wal‐Mart, the world’s largest retail chain, joined that group on September 30 when it banned 
Uzbek cotton from its products and instructed its suppliers to comply.  It joins leading 
international brands such as Levi Strauss, Tesco, Target and others.  Not only international 
corporations but major investors and industry associations have called on Uzbekistan to halt 
the forced labor of children.   
 
Unfortunately, the cotton Uzbekistan has harvested in 2008 still carries the stain of children’s 
exploitation.  ILRF calls upon the Government of Uzbekistan to complete its deposit of ILO 
Convention No. 138 and to respond fully to an existing complaint before the ILO Committee of 
Experts on continued violations of the ILO’s forced labor conventions.  ILRF requests that 
concerned international stakeholders, including the ILO, ICAC, US and EU governments, and 
brands and retailers of cotton products continue to use all means of pressure to convince the 
Government of Uzbekistan to allow a comprehensive independent investigation of the problem 
of forced child labor in the cotton sector, in consultation with the ILO, and, based on its 
findings, to develop a credible and comprehensive action plan and to commit the resources to 
end the problem. 
 
